






Evaluation of the Width of Passages Based 
on Human Behavior Part 11 
Method of Estimating Side-Clearance 
Kenji TATEBE and Hajimu NAKAJIMA 
The ideal width of a passage was investigat巴dfrom scientific and psychological standpoints 
The width of a passage is usually determined by summing up the maximum body breadth of a 
user and a certain clearance between the body and the wall. The evaluation of this "Side-
Clearance"， isa very important problem in designing a public building 
The evaluation of the Side-Clearance should be considered in terms of functional and 
comfortable space. In this paper， the evaluation of functional and comfortable space is discussed 
for conditions of (1) motionlessness in an unclothed state， (2) motionlessness in a clothed state 
and (3) walking along the passage in a clothed state. In addition， comfort is evaluated in five 
degrees corresponding to the psychological reaction of users established by means of the 
questionnaire method 
The authors proposed a method of estimating Side-Clearance based on the comparison of the 










































1 通りにくい l 
2 やや通りにくい 2 
3 どちらとも言えない 3 
4 やや通りやすい 4 













グノレープ 荷物なし 荷物なし 荷物あり 資料*
Na ① ② ③ 成人男子
最外体幅 平均 48.5 48.3 49.0 49.7 
(cm) 標準偏差 2.2 2.2 2.7 2.1 
静的体幅 平均 56.3 56.0 58.3 
(cm) 標準偏差 3.3 3.5 3.6 
衣服分・荷 平均 7.7 7.7 9.3 
物分 (cm) 標準偏差 3.1 3.2 3.2 
身 長 平均 170.6 169.7 171.5 167.2 
(cm) 標準偏差 5.0 5.1 5.0 6.2 
体 重 平均 62.0 60.3 63.3 62.7 
(kg) 標準偏差 7.4 8.3 9.2 8.1 















Ca= C. + c~ 
① 
基本クリアランス
























































































































































































































C 1 =26+ 12En 
















































































各クリアランス 評価l 評価2 評価3 評価4 評価5
の基本
基本クリアランス 8 20 32 44 56 
最外体幅
(裸〕 2 14 26 38 50 
静的
(静止〉 静的Fリアランス l 11 23 35 47 静的体幅
(着衣〕 - 6 6 18 30 42 
動的クリアランス 4 10 18 29 40 
動的 動的体幅





評価レベノレ 評価1 評価2 評価3 評価4 評価5
基本クリアランス クリアランス 2 14 26 38 50 
静的クリアランス
クリアランス - 6 6 18 30 42 
衣服分 8 8 8 8 8 
クリアランス 3 5 13 23 34 
動的クリアランス 衣服分 8 8 8 8 8 






















































C 1 = 26+ 12En 
ただし Cl 基本クリアランス
評価 1 El士一 2
評価 2 E2三一 l
評価 3 E3士 。
評価 4 E4= 1 
評価 5 E戸 2 
③ 静的クリアランス(C，)は基本クリアランスから衣
服分 (8cm)をヲ 1，、たものになる。



















1 )大内他門関口部の幅と人体の動き"大会号 S 53 
2 )鎌田他刊住宅における通路のクリアランスに関する
研究"北大 S 56 
3 )建部，中島村人間工学的にみた通路のゆとり空間に関
する実験的研究 1人歩行の動作分析を対象に " 
大会号 S 61 
4)中島，建音's"人間工学的にみた通路のゆとり空間に関
する実験的研究 その 2 主として体側クリアラン
スの定量評価についてー"東海支部 S 62 
(受理昭和62年 1月25日)
